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Abstract
First, this paper examines existing literature and provides an overview of how international students
with developmental and learning disabilities have garnered significant attention from researchers, as part of
the increased interest in how diverse Japanese language learners can be. Subsequently, the kinds of
difficulties faced by an international student with dyslexia in intermediate level Japanese reading classes at a
Japanese university and the effectiveness of multi-sensory approach in overcoming these difficulties are
examined. Finally, the reasons why this kind of support, which was unnecessary in beginner and early-
intermediate level classes, became imperative at an intermediate level are explored by examining the format,
textbooks, and supplementary materials of the intermediate level class.
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わる日本語教師を対象に LD に関するアンケート調査を実施し、LD を持つ学習者を指導した経験を
持つ教師が少なくないこと（p．116）、様々な学習支援を行った教師がいること（p．117）、支援に関
していくつかの問題点があったと回答した教師がいたこと（p．117）を報告している。井村（2007）
は、日本の大学で日本語教師に対して LD に関する知識があるかどうか調査を行い、LD についてあ
る程度の知識はあるが、具体的な症例については知らないという回答が多かった（p．6）と述べてい
る。






















































































































































⑥ テキストに出てくる文型を使ってＡさんが短作文を書く → 筆者が添削 → Ａさんに返却
⑦ テキストの内容についてＡさんが意見や感想を書く → 筆者が添削 → Ａさんに返却
【漢字の学習】
⑧ チューターがＡさんと一緒に漢字を読んで、読み方や意味、書き順を確認する。
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5 日本 LD 学会編（2004，pp．87‐88）によると、自閉症ならびにその近縁疾患は、ICD10（WHO
が刊行している「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」で、あらゆる疾病・傷害死因の統計の
ために作成されており、日本では、「国際疾病分類」とも呼ばれている。2018年6月18日に ICD





















12 多感覚の支援の詳細については、Bruer, J. T. (1997). Education and the Brain: A Bridge Too Far.
Educational Researcher, Vol.26, No.8, 4-16、および Pawlak, M. (2012). New Perspectives on
Individual Differences in Language Learning and Teaching . Heidelberg: Springer. を参照のこと。
13 大島（2017，p．49）によると、教育省に出された Ringard,J.（2000）の報告書では2種類、CNDP
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